














(1) Strict Cycle Condition (Kiparsky (1982)) 
a. Cyclic rules apply only to derived representations. 
b. Definition: A representationφis derived W.r.t rule R in cyclej iffφmeets the 
structural analysis of R by virtue of a combination of mo叩hemesintroduced in 





(2) Revised AlternatioIl Condition (RAC)(Kiparsky (1982)) 
Obligatory neutralization rules apply only in derived environments. 
(3) An environment X is derived with respect to a rule Y if X satis白esthe structural 
description of Y crucially by virtue of a combination of morphemes or the 































Ipath+i/ー>[pachi]'field(Nom)， but Ititi+talー>[tidida]， * [cijida]'to tread on' 
規則: It， thlー >[c.ch]1一一i， y
b. s， n，ト口蓋化
.Ikasilー>[kaJi]'thorn':Idmdnilー>[dm叫 i]'mother'; Ippallνー>[ppaμi]'quickly' 















(5) a. path##ilang [padiraI)] or [panniraIJ] 'ridge of a field' 
b. path+ilang [pachiraIJ] or [paSiraIJ] 'a field and' 
さらに，次の例が示すように音韻的に派生された環境においてもt-口蓋化は適用されない1。










(7) Lexical Representation 












口蓋子音として/tj.りh，c. ch. J， Il，正/を作り出す。しかし，派生環境で現れる口蓋化子音/c，ch /は口蓋化規則で




は全く存在しない。さらに，朝鮮語では[+ant，-son]は調音位置の素'性を持たない証拠があり (Iversonand Kim 
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(1997). Yu-Cho (1990). Hirano (1992))， (7) のような表示はそれと矛盾するばかりではなく，朝鮮語の/νと
[Coronal]子音は自然類をなすという主張(Hume(1990))とも相いれない。 また， Heo (1964)によると慶尚道方
言では次のようなウムラウトと呼ばれる母音交替がある。
[api ] 'father' [kegi] 'meat'; /cuki-ta/ [cigida] 'to kil' ; /apν 



















































爪ー li 1 0 
(9a)は動詞の音節化と韻律外性である卜ph-]が音節末に適用される規則である/ph/>/p/に影響されずに音声形
として実現される。このような環境にIt.thlが現れるとき， t-口蓋化が適用され， [c. chJが実現される。名詞
の場合には， lCoronalJ子音を末尾に持つ場合は， (9b)の音節化が行われるので，例外なくt-口蓋化が適用さ
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れれ，破擦音が生み出される。したがって， /path-e/> [pathe]という派生のみが可能で， * [pade]という音声形































(10) / t. s. n. 1 / / tj.J. 11..正/ /c/ /り/ /U〈σ /ν 














































a. FRONT-HI[-ant]: A front high vowel implies [-ant] redundantly. 
b. LICENSE[-ant]: [-ant] is licensed by ]-sonorant]. 
c. CRISP-ALIGN-LEFT(C-PL-COR-[-am].σ): C-PL-COR-[-ant] is al10wed at the crisp left edge ofsyllable 
d. PAL: A coronal consonant and a following high front vowel must share a V-PL 
R 
e. *tji: *[+a合引t]














(14) /mati/ [maUi] 'k 
*りi LICENSE : IDENT[+ant] : PAL FRONT-HI 
ma CAOL tl I 
本 1 * 
ILl 







C侃l ch PL 
grn3a couI V」i-OPR L 
* 


















(15) /mat-ν[macji] 'the oldest son' 
LICENSE : CA-L : IDENT[+ant] : PAL FRONT回HI
ロ1a I *1 * 
*1 本
ロ1a C l 
clo *1 
汀1a り l *1 
:Nよ
口1a り l *1 
coT可:TL
COR 
























LICENSE : IDENT[+ant] : * [+c，-a] : PAL FRONT向 HI
*1 本


























(17) /hoth-ipull [hotj-ibul] 'unlined comformer' (Root-Root)2 








































a. /mati/ [mati] 'knot' /mat-i/ [maci] 'oldest son' b. /kasν[kaJi]'thom' /os-ν[oJi] 'cloth' 
c. /hoth-ipull [hodibul] or [honnibul] 'a sheet of mat' 
d. /path+ilaI]/ [padiraI]. or [panniraIJ] 'ridge of a field' 





a. IDENT[ant]:OO-IDENT[ant]: Correspondent segments are identical in feature [anterior]. 
b. IDENT[cont] : Correspondent segments are identical in feature [continuant]. 
c. R-ANCHOR(Stem.σ): Any right most segment of a stem in the input has a correspondent 





f. THREE PALATALS BAN (OCP) g. P AL 
σσC  i
J cヘv pL JL 
1， r 1， r I ， ，. J~ ，. J 























(20) a. /mat-i/ [maci] 
[PAL& R-ANCHOR] IDENT[ant] PAL R-ANCHOR 
打la.tl *! * * 
@"ma.ci * コド
打la.sl *! * * 
b. /mati/ [mati] 
[PAL& R-ANCHOR] IDENT[cont] : IDENT[ant] PAL R-ANCHOR 
t:Fma.ti * 
立la.CI *! 






(21) a. los-i! [ofi] 
[PAL& R-ANCHOR] IDENT[cont] PAL IDENT[ant] 
::5"O.fi * * 
O.SI 本! * * 
O.Cl *f * * 
一 一一一
-ー-
b. Ikasil [kafi] 
[PAL& R-ANCHOR] IDENT[cont] PAL IDENT[ant] R-ANCHOR 
::Fka.fi * 
ka.si *f 





















a. Ihoth+ipuII [hot+ibul]: [hodibuI] 
OO-IDENT : [PAL& R-ANCHOR] IDENT[ant] PAL 
hofibul *f * 
&'hodibul * 
hochibuI *f * 
-13 -
b. /path+ilal)/[pat+ila:Jl: [padir3l)] 
OO-IDENT: [PAL& R-ANCHOR] IDENT[cont] : IDENT[ant] PAL 
Grpadiral) * 
pachiral) *1 * 










(23) /path-i-I3l)/[pachir3l)] or [paIir3l)] 'field and' 
[PAL& R-ANCHOR] IDENT[cont] : IDENT[ant] PAL 
Grpachiral) * 
padiral) *1 * 


















(24) a. /kasi/ [kaJi] 叶k~Ji]
Three Palatals Ban : [PAL& R-A] IDENT[cont] PAL IDENT[ant] 
@"kaIi 3ド
kaIi *1 * 
kasi *1 

















1. Oh (1 995)では派生環境にあっても形態素境界内にある場合には口蓋化は適用されない例として引用している/te+~/ 'to 












次のような変動がある。 /path+ilaI)/> [padiraI)]は [panniraI)]よりは標準とは考えられていないが，この語に関しては二人の
インフォーマントが [pachiira I)]という口蓋化した音声形のみが可能であるとしていることは興味深い。つまり，複合語
であっても口蓋化が浸透している証拠である。一方， /path+i+lal)'‘a field and'は [pachiiraI)]という音声形以外はほとんど認
められないという結果がインフォーマントの調査によって示された。
5. ANCHOR制約は形態範鴎と音韻範障の境界の一致を規定するALIGNMENT制約にとって代わるものである。これに
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